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〈技術報告〉筑波大学井川演習林における気温の空
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その他のタイトル Analysis of Air Temperature Distribution in





















































測システム：Automated Meteorological Data 
Acquisition System）である。アメダスの観測点
は全国に約1300か所あり、そのうち900か所余り






































間隔は、 1 日あたり 2 回（日最高・最低気温）、















庁 2005）では 1 日に 5 回以上の欠測があった日
は、欠測や疑問値を除いた後に平均し「資料不
足値」として扱っているが、ここでは欠測とし



















観測地点名 緯度 軽度 標高（m）
東 ム タ ケ 35°20′24″ 138°14′29″ 1685
総 合　2 35°20′54″ 138°13′16″ 1587
3  林 班 35°20′17″ 138°13′10″ 1400
2  林 班 35°20′14″ 138°13′14″ 1330
総 合　1 35°19′54″ 138°13′36″ 1175
ム タ ケ 35°20′26″ 138°13′30″ 1060
表 2 　各観測点において解析に用いたデータ期間
観測地点名 データ期間
東 ム タ ケ 1981/06/04 ～ 2012/11/26
総 合　2 1992/09/01 ～ 2013/04/08
3  林 班 1980/01/11 ～ 2013/05/14
2  林 班 1980/01/11 ～ 2013/05/14
総 合　1 1988/11/17 ～ 2013/04/08
ム タ ケ 1971/03/01 ～ 2012/10/05




















ܲ െ 0.378݁  （1）
　ただし、e：水蒸気圧（hPa）、P：気圧（hPa）
である。eは次式により求めることができる。
݁ = ݁௦௔௧ ܴܪ100 （2）
　ただし、݁ = ݁௦௔௧ ܴܪ100：飽和水蒸気圧（hPa）、RH：相
対湿度（％）である。݁ = ݁௦௔௧ ܴܪ100は気温（t）を用いて次式
により求めることができる。








庁 2005）では 1 日に 5 回以上の欠測があった日
は、欠測や疑問値を除いた後に平均し「資料不
足値」として扱っているが、ここでは欠測とし








































温度範囲 A B C
tm < －30.0 0 0 0.090
－30.0 ≦ tm < 0.0 0.000489 0.0300 0.550
0.0 ≦ tm < 20.0 0.002850 0.0165 0.550
20.0 ≦ tm < 33.8 －0.006933 0.4687 －4.580









り直射日光が到達する。一方、 2 林班と 3 林班
は1965～1966年に植栽したヒノキ人工林の中に
あり日中でも薄暗い。東ムタケとムタケは周辺











































高いのは 8 月の総合 1 で25.31℃であった。百葉
箱は自然通風なので日射の影響を受け観測値が
変化することが知られている。気象庁（1998b）





















図 8 、9 に示す。逓減率の高い冬季（12、1 、2
月）の相対湿度および比湿は低く、逓減率の低





















図 8 　月平均相対湿度（ 6 地点の気象観測点におけ
る平均値）と月平均気温逓減率の関係
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Abstract
Spatial variation of air temperature was observed and analyzed in Ikawa Forest of University of Tsukuba 
located in the Southern Japanese Alps as a case study toward revealing height distribution of air temperature in 
high mountain regions. Monthly mean air temperatures, monthly mean maximum temperatures, and monthly 
mean minimum temperatures observed at 6 points located at altitudes between 1060 and 1685 meters above sea 
level showed close correlations with elevations (i.e., clear temperature lapse rate with elevations) throughout 
the year. Some inconsistencies between monthly mean maximum temperature and elevations could be attributed 
to the difference in amount of solar radiation among observation points. The temperature lapse rate of monthly 
mean air temperatures indicated low values in the summer months and high values in the winter months while 
monthly mean specific humidity as well as air temperature indicated high values in the summer months and low 
values in the winter months. We concluded that the height distribution of air temperature in Ikawa Forest could 
be strongly controlled by both air humidity and air temperature which vary with the climate in Japan's Pacific 
coast.
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